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The Republic of Haiti occupies one-third of the island of Hispaniola, located between the 
Caribbean Sea and the North Atlantic Ocean. The island is located in the hurricane belt 
and is exposed to severe storms from June to October. Total area of the country is 27 750 
square km, with land boundaries of 275 km with the Dominican Republic. Arable land 
and permanent crops cover about 40 per cent of total land area, with 18 per cent of 
permanent pastures and the rest being mountains (63 per cent). Irrigated area is about 70 
000 hectares, only 2 per cent of total land. Climate is considered tropical, but Haiti’s 
geographical position and hilly relief determine a high variability of ecosystems, from 
dry and semiarid areas in the north-west with less than 1000 mm of rain per year to very 
humid mountains in the south and centre with about 2000 mm of rain per year. 
More than 20 years of internal conflicts and political instability have devastated Haiti’s 
economy and inflicted severe hardship to the population. The recent political crisis 
started at the beginning of 2004 with an unresolved dispute over May 2000 legislative 
elections. In February 2004, growing civil unrest followed by an armed rebellion 
culminated with the President Aristide resigning and leaving the country. At the 
aftermath of the conflict, a transitional government was formed to lead the country to 
regional, parliamentary, and presidential elections, which are scheduled for 2005. The 
immediate tasks of the government are to restore security, rehabilitate government 
infrastructure damaged during the conflict and to stabilize the economy. 
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1.1. Facteurs démographiques  
 
1.1.1 Une poussée démographique et une urbanisation accélérée 
 
La population a crû à un rythme moyen de 2% entre 1982 et 2003  passant d’environ 
5,05 à environ 8 millions d’habitants (Tableau 1), soit un accroissement significatif de 
2,4 millions d’habitants dans un pays où l’environnement naturel se dégrade à un 
rythme inquiétant et où la production agricole totale a peu augmenté.  Il en est résulté 
une baisse de la production per capita, l’offre alimentaire étant de plus en plus 
dépendante des importations.  
 
 
Cette augmentation de la population a fait augmenter le taux de dépendance (en dépit 
d’une baisse sur ces dernières années) parallèlement à l’accroissement du chômage et 
du sous-emploi. Cela signifie qu’en moyenne en 2005,  il y a plus d’enfants à charge 
pour moins d’adultes générant un revenu qu’en 1986/87. Il s’ensuit que dans la 
catégorie des revenus faibles la capacité á nourrir adéquatement une famille s’en trouve 
réduite, d’où une progression de l’insécurité alimentaire. 
 
De plus on assiste à une surexploitation et une  dégradation du milieu car la couverture 
végétale est estimée actuellement à moins de 2%, alors qu’elle était de 21,6% en 1945. 
Les petits exploitants agricoles, les plus vulnérables à cette situation d’insécurité, en 
subissent les effets négatifs et jouent à fond la carte de l’exode. Les départements les 
plus touchés par ce phénomène de fuite du milieu rural sont le Sud-Est, le Nord Ouest, 
la Grand-Anse. 
 
En milieu urbain, ce déséquilibre entraîne aussi une dégradation accélérée des 
infrastructures et de l’environnement notamment sanitaire (accès à l’eau potable), et a 
des incidences sur la productivité du travail, sur la santé des individus et donc sur la 
sécurité alimentaire en général. 
 
 
1.2 Les facteurs économiques  
 
2.1 - Macroeconomic situation 
 
Haiti is the poorest country of the Western Hemisphere and it is classified as a low-
income food deficit country. According to the 2003 Human Development Report of the 
United Nations Development Programme (UNDP), Haiti is ranked 150th out of 175 
countries in the human development index, with a per capita GDP of US$ 361 and two 
thirds of population living under the poverty threshold. Value added in agriculture 
(including crop production, livestock and fishery) accounts for 27 per cent of GDP and 
the primary sector employs an estimated 66 per cent of the economically active 
population. Industry and services represent about 16 per cent and 57 per cent of GDP 
respectively. Real GDP was practically stagnant during the 2002/2003 financial year with 
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a growth estimate of 0.36 per cent, comprising agriculture (0.23 per cent), industry (0.47 
per cent) and services (0.12 per cent). The International Monetary Fund (IMF) estimates 
that 2003/2004 real GDP is likely to decline by 5 per cent due to the economic impact of 
the ongoing political crisis.  
 
Average annual inflation is estimated at 26.1 per cent in financial year 2003/4. In 
particular, monthly inflation picked up to 6.5 per cent in April 2004 from 1.5 percent in 
February as a consequence of the severe supply constraints following the armed conflict 
in March with closure of ports and looting of warehouses. Food prices had a sharp 
increase in April (monthly rate of +10.8 per cent compared to only +2 per cent of 
February), but then they showed a slowdown trend with a cumulative decline of about -2 
per cent from June to August. Haiti’s net foreign reserves reached the minimum historical 
level of US$ 16.9 million at the end of March 2004 and since then they have recovered 
up to US$ 54.1 million at the end of August. Since the end of the armed conflict, 
exchange rate has stabilized reflecting the effects of a recovery in remittances and 
reduction in imports as well as expectations of foreign aid inflows. At the end of 
September 2004, local currency (gourde) is at 36.6G/US$, about 16 percent above its pre-
conflict level. 
 
In 2002/03 financial year (October to September), the Haitian Central Bank estimated 
aggregate exports at about US$ 330 million and aggregate imports at US$1.28 billion. 
Principal agricultural exports are coffee, cocoa and mangoes. Due to world price crisis, 
coffee exports experienced a sharp and continuous decline from US$ 25 million in mid-
1990s to only US$ 3.5 million in 2003. Food imports represents about 25 per cent of total 
import and the main imported food items are wheat, rice, sugar (refined and raw), palm 
and soy oils, chicken meat and evaporated milk. The USA is the major trading partner, 
exporting to Haiti the vast majority of rice and wheat. 
 
Since the international embargo that followed the coup of February 1991, unregistered 
cross border trade with the Dominican Republic (DR) is gaining importance. A 2001 
study financed by the Réseau Européen de Sécurité Alimentaire (RESAL) estimated that 
the value of Haitian informal exports to the DR is not negligible, representing about 20 
per cent of total agricultural exports. The principal Haitian products exported to the DR 
are coffee, livestock, dry beans, maize, mangoes, tamarind and avocados and a 
considerable quantity of US imported rice (about 13 000 tonnes) and beans (about 8 000 
tonnes). On the other hand, the DR informally export to Haiti 10 000 tonnes of broken 
rice plus coconuts, bananas and eggs. Trade exchanges take place in more than forty 
villages on both sides of the frontier and, due to poor local transportation systems, they 
have an evident regional specialization (see Table1). Conversely, trade of re-exported 
products (rice and beans) do not follow this logic and it occurs along the entire frontier. 
 
 
Table 1 – Regional specialization of cross border trade with the Dominican Republic 
Region Main urban market Main Haitian 
exports 
Main DR exports 
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Ti Lori Livestock, maize, 
dry beans 
Dry beans, fruits 
Bas Plateau Central Elias Piñas Coffee, avocados, 
tamarind 
Broken rice 
Ouest Jimani  Bananas, coconuts, 
eggs 
Sud Pedemales Coffee, potatoes Broken rice 
Source: LAREHDO (2002), “Connaitre la frontière”, Port-au-Prince 
 
 
Since 2000, the balance of payment is negative, with a deficit of US$ 11.5 millions in 
2003. Net private transfers, mainly remittances from family members living abroad in 
North America and France increased from US$ 256 million in 1997 to US$ 850 million 
in 2004 (IMF projection), representing more than 25 per cent of the national GDP and 
providing an important safety net to a significant number of poor households. 
 
In March 2004, the transitional Government, donor agencies, international and regional 
organizations launched a participative exercise for the identification of needs and 
programs for the period 2004-2006 that led to the preparation of the Interim Cooperation 
Framework (ICF). The ICF is inspired to similar exercises in post-conflict countries, such 
as Afghanistan, Iraq, East Timor and Liberia and it identified four strategic areas of 
action: 1) strengthening political governance and promoting national dialogue; 2) 
strengthening economic governance and contributing to institutional development; 3) 
promoting economic recovery; 4) improving access to basic services. The ICF identified 
US$ 924 million as the two-year funding gap in an overall needs assessment totalling 
US$ 1.37 billion. On July 20, in Washington DC, international organizations and 
Governments pledged US$ 1.085 billion towards Haiti's rehabilitation and development 
over the next two years. 
 
 
La répartition inégalitaire  des revenus 
 
D’une manière générale, les très fortes inégalités de revenu en Haïti contribuent à limiter 
les investissements du secteur privé: seule une très faible proportion de la population 
est en mesure d’investir un quelconque excédent après avoir satisfait les besoins de 
consommation. Par ailleurs, du fait du très faible pouvoir d’achat de la majorité, les 
opportunités d’investissement sont bien souvent limitées à des opportunités 
d’exportation sur le marché mondial où la concurrence est rude et les exigences 
(quantité, qualité, régularité) élevées. Le marché intérieur est, pour un grand nombre de 
biens de consommation que l’on pourrait considérer comme courants, extrêmement 
étroit du fait des inégalités de revenu. Selon les résultats de l’EBCM 1999-2000, 50 % 
de la population haïtienne doit se partager 10% du revenu national, alors que 10% 
seulement de la population, les plus riches, se partagent plus de la moitié du revenu 
national 
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1.2.4 L’exposition aux fluctuations de la conjoncture économique 
- En milieu urbain 
Beaucoup de pauvres, notamment les petites marchandes en milieu urbain, dépendent 
d’activités économiques informelles gérées sur le très court terme.  L’augmentation des 
prix du pétrole sur le marché international a entraîné une augmentation des coûts du 
transport d’où une élévation des prix dues produits alimentaires sur les marchés les plus 
reculés du pays. 
 
- En milieu rural 
La prolétarisation, conséquence ultime de la décapitalisation (lorsque tous les moyens 
de production ont été vendus), entraîne généralement un exode vers la ville ou vers 
l’étranger, et s’accompagne d’un accroissement de la vulnérabilité du ménage. On gère 
l’économie du foyer au jour le jour et sans capacité d’épargne ; on est en permanence 
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1.3. La situation alimentaire et nutritionnelle et présentation de  
certains indicateurs de sécurité alimentaire   
 
 
5.1 Caractéristiques générales de la sécurité alimentaire en Haiti 
 
La situation de la sécurité alimentaire en Haïti est préoccupante. Elle se caractérise par 
une disponibilité alimentaire insuffisante, une capacité d’accès limité pour les ménages 
les plus pauvres ainsi que par un environnement sanitaire peu favorable à une utilisation 
sécurisée des aliments. 
 
La disponibilité alimentaire 
Au cours des cinquante dernières années, la production alimentaire haïtienne a pu 
répondre favorablement à l’augmentation d’une forte demande, directement liée à 
l’accroissement rapide de la population (3,1 millions en 1950, 8 millions en 2003). Elle 
est toutefois devenue insuffisante pour couvrir les besoins du pays. Depuis 1986, les 
importations commerciales d’aliments occupent une place de plus en plus importante 
dans la disponibilité alimentaire: 252 000 tonnes en 1982, 527 000 tonnes en 1990, 892 
000 tonnes en 2003. La disponibilité alimentaire est instable dans l’espace et dans le 
temps, compte tenu de la faible maîtrise des modalités de production, ce qui induit un 
déficit structurel chronique de l’ordre de 200 000 TEC. 
Le volume de l’aide alimentaire à Haïti est variable selon les années avec un minimum 
de 68 000 tonnes en 1991 et un maximum de 165 000 tonnes en 2001 (117 000 tonnes 
en 2003). Il est à noter que 70% de l’aide alimentaire sont monétisés pour financer des 
programmes de développement. Les Etats-Unis d’Amérique sont le plus important 
donateur avec une moyenne de 70% pour la décennie. Depuis 1992, l’assistance 
alimentaire de l’Union Européenne s’élève à quelques 10 000 tonnes annuelles (9% du 
total). Sur la décennie, les autres donateurs ont été le Japon (7%), le Canada (6%) et la 
France (4%). L’aide alimentaire multilatérale à travers les activités du PAM représente 
6% des apports. En terme de quantités annuelles, cette assistance s’est élevée à 3 000 
tonnes en 1998 et à 10 000 tonnes en 2000. 
 
L’accessibilité alimentaire 
L’économie haïtienne est dans une situation de quasi stagnation depuis plusieurs 
décennies. Le pays a connu une paupérisation progressive de 1960 à 1998 qui a 
entraîné une diminution du PIB par habitant. Le pouvoir d’achat est faible, 
particulièrement dans les zones rurales où les sources de revenus sont principalement 
non agricoles et relèvent le plus souvent d’activités informelles.  
Selon les résultats de l’enquête IHSI/EBCM 1999-2000, le poste de l’alimentation dans le 
budget des ménages ruraux représente 64,3% des dépenses (2,7% pour l’éducation et 
3,2% pour la santé). Le coût des aliments en prix constants a doublé de 1980 à 1990 et 
quintuplé de 1991 à 2000. Les denrées alimentaires subissent également de fortes 
variations de prix au niveau des départements selon la période de l’année. 
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Les devises provenant de l’assistance externe et des transferts de fonds des Haïtiens 
vivant à l’étranger ont permis de maintenir une disponibilité alimentaire relativement 
stable grâce aux importations commerciales de nourriture. Un tel mode opératoire reste 
tout particulièrement fragile et fortement dépendant de l’extérieur,  avec une faible 
perspective de rectification de la tendance, compte tenu de l’importance de la 
reproduction démographique (+ 2,2%/an). 
 
Utilisation sécurisée des aliments 
L’utilisation saine des aliments n’est pas optimale en raison de la conjonction d’un 
ensemble de conditions défavorables: prévalence élevée des maladies infectieuses, niveau 
inadéquat de l’assainissement (21% de latrines en milieu rural, accès réduit des ménages 
à l’eau potable (53% à Port-au-Prince et 45% en milieu rural), etc. L’électricité est très 
peu disponible au niveau des ménages en zone rurale (10,5%) et la présence d’un 
réfrigérateur est tout à fait exceptionnel. L’absence de contrôle sanitaire de la qualité et 
de l’innocuité des aliments est à l’origine de la forte prévalence de parasitoses intestinales 
et de diarrhées. 
 
I. 5.2 - Données générales et récentes (2003-2004) de la vulnérabilité 
nutritionnelle 
Principaux indicateurs sur la malnutrition liée à l’insécurité alimentaire 
La première cause de l’insécurité alimentaire est directement liée au niveau de pauvreté 
de la majorité de la population. Selon les résultats de l’enquête Budget Consommation 
des Ménages (EBCM) réalisée en 1999-2000, la moitié de la population haïtienne (48%) 
soit 3,8 millions de personnes, vit en dessous du seuil de pauvreté et ne dispose pas de 
suffisamment de moyens pour se procurer la nourriture nécessaire à la couverture des 
besoins alimentaires de base. Sur ce total, une proportion de 2, 4 millions de personnes 
a été classée comme « extrêmement pauvre ». Le seuil de la pauvreté retenu en Haïti 
est très bas, équivalent à un dollar E.U./jour/personne.  
La malnutrition est l’une des conséquences de l’insécurité alimentaire. Selon l’enquête 
mortalité/morbidité/utilisation des services conduite en 2000 (EMMUS III): 23% des 
enfants de moins de 5 ans accusent un retard de croissance, révélateur d’une 
malnutrition chronique,  5 % sont émaciés (malnutrition aiguë) et 17 % enregistrent une 
insuffisance pondérale par rapport à leur âge. 
Ce taux de malnutrition chronique est deux fois plus élevé en milieu rural qu’en milieu 
urbain. Il atteint 45% dans le département du Centre contre 15% seulement à Port-au-
Prince. Cette malnutrition contribue à des taux élevés de mortalité infantile (- 1 an) et 
infanto-juvénile (-5 ans). Près de 12% des femmes présentent une déficience 
énergétique chronique, notamment les femmes âgées de 15 à 19 ans (21% de cas de 
déficience). 
Les carences en micronutriments tels que le fer et l’acide folique sont responsables de 
maladies et de troubles importants: près des 2/3 des enfants de moins de 5 ans sont 
anémiques par carence en fer et 2% souffrent d’anémie sévère. L’anémie concerne 
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également près de la moitié des femmes (60% dans le département du Centre dont 3% 
d’anémie sévère). 
La petite enquête agricole effectuée au cours de la mission de terrain fait apparaître que 
le nombre de repas quotidiens varie de un à trois, en fonction de la disponibilité 
alimentaire, ce qui rejoint les informations de l’enquête EMMUS III : près d’une personne 
sur deux (40%) de sexe féminin s’est endormie au moins une fois avec une sensation de 
faim au cours de la semaine précédant l’enquête. 
 
 
Appréciation de l’évolution de la malnutrition en 2003 et 2004 
La méthodologie utilisée 
Les projets de sécurité alimentaire dans le pays sont  principalement conduits à travers le 
Projet DAPs (Development Activity Programs) de l’USAID, via le canal opératoire de 4 
ONG (CARE, CRS, World Vision et Save The Children) ainsi que par le PAM. Afin de 
ne pas créer de duplications dans l’utilisation des ressources, les zones d’intervention de 
ces partenaires ont été définies de manière à répondre le plus efficacement à la prise en 
charge de la malnutrition infantile ainsi que de celle des femmes enceintes. A l’occasion 
de la tournée de terrain, nous avons rencontré ces différentes ONG (à l’exception du 
bureau régional CARE dans le Nord-Ouest) afin de recueillir les données récentes de la 
malnutrition infantile. Les données de CARE ont été obtenues auprès du bureau central 
de Port-au-Prince. 
Les données fournies dans les tableaux ci-dessous joints concernent l’évaluation de 
l’état nutritionnel des enfants de moins de 5 ans. Les critères internationaux 
d’appréciation  de la malnutrition infantile ont été modifiés dans un passé récent. La 
nouvelle grille prend en compte deux grands critères ; à savoir : i) Poids faible par 
rapport à l’âge (PFA), ii) Poids très faible par rapport à l’âge (PTFA). L’harmonisation du 
système de mesure et de reportage des 4 ONG du Programme n’est pas encore 
finalisée. Trois des 4 ONG ont adopté le nouveau système. « World Vision » continue 
d’utiliser les critères de l’ancien système d’appréciation : M. I (malnutrition légère), M.II 
(modérée) et M III (sévère). L’ONG « CRS » a modifié son système à la fin du premier 
trimestre 2003 ce qui a conduit a ne retenir que les données harmonisées dans le 
nouveau système, à partir du second trimestre 2003. 
Nous avons également recueilli des données auprès des Directions départementales de la 
santé du Sud-Est et du Sud. Toutefois, l’absence d’harmonisation dans le système de 
reportage n’a pas permis de les produire dans ce rapport. Il en est de même des données 
du Programme santé/nutrition du PAM qui n’a effectivement débuté qu’au second 
trimestre 2004. 
 
Dans les départements du Sud et de la Grande Anse 
L’observation des relevés de la malnutrition en 2003 fait apparaître des taux très élevés 
dans le département de la Grande Anse qui sont quasiment le double de ceux de la région 
des Nippes. Cela explique le grand nombre de cas de Kwashiorkor recensé au cours du 
4ième trimestre (433). Ce département est très enclavé et isolé compte tenu de l’état 
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détestable des pistes, ce qui ne favorise pas les échanges et la création de débouchés des 
productions locales. 
Le second point important montre une forte réduction de la malnutrition au cours des six 
premiers mois de l’année 2004 qui s’explique à la fois par l’augmentation des 
productions agricoles du fait d’un meilleur niveau de répartition des précipitations mais 








A) Evaluation de l’état nutritionnel des enfants de – 5ans (Sud et Grande Anse) en 2003 













Total % Total % Total % Global aigu 
Grande Anse 48 637 25 668 53 14 976 31 7 993 16 47 16 
Nippes 39 389 30 077 76 7 484 19 1 828 5 24 5 
Aquin 88 220 59 318 67 21 045 24 7 857 9 33 9 
Zone Côtière 60 740 41 365 68 14 032 23 5 343 9 32 9 
Source : compilation des données de surveillance des enfants (- 5 ans) fournies par CRS/Les Cayes. Oct. 
2004 
* Pour la période considérée, le total des cas de Kwashiorkor s’élève à 1 008 (dont 433 recensés à Grande 
Anse au cours du 4
ième
 trimestre 2003). 














Total % Total % Total % Global aigu 
Grande Anse 37 817 24 829 66 9 383 25 3 605 9 34 9 
Nippes 32 441 27 355 84 4 068 13 1 018 3 15 3 
Aquin 60 385 45 327 75 11 366 19 3 692 6 25 6 
Zone Côtière 45 574 34 136 75 8 915 20 2 523 5 25 5 
Source : compilation des données de surveillance des enfants ( - 5ans) fournies par CRS/Les Cayes. Oct. 
2004 
* Pour la période considérée, le total des cas de Kwashiorkor s’élève à 177 avec une 
prédominance à Grande      Anse (73 cas). 
 
 
Dans le département du Plateau Central 
 
Les ONG «Save the Children» et «World Vision» interviennent dans le département du 
Plateau central.  
 Données comparatives de l’ONG «Save the Children» 
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1. Evaluation de l’état nutritionnel des enfants de –5ans  (Plateau 







Enfants PFA Enfants PTFA  Taux de 
Malnutrition 













37 757 29 749 79 6 385 17 1 623 4 21 4 
          
Source : compilation des données de surveillance des enfants - 5 ans fournies par Save 
The Children. Oct. 2004 
 
Il y a lieu de noter que les taux de malnutrition sont  très inférieures en 2003 comme en 
2004  à ceux des départements du Sud et de la Grande Anse alors que le département 
du Plateau Central est souvent mentionné comme l’une des zones géographiques 
présentant les caractéristiques d’une malnutrition importante du pays. On constate 
également une baisse importante de la malnutrition en 2004 par rapport à 2003. La 
baisse de la malnutrition globale est de l’ordre de 7 points et constitue une constante 
recensée dans les autres départements. Cette amélioration s’explique également par 
l’amélioration des productions agricoles en 2004 et l’impact de la prise en charge 
nutritionnelle des enfants. 
 
Source : CNSA. Bulletin de conjoncture jan-mar 2004 
.  
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2.- PLANIFICATION ET COORDINATION ALIMENTAIRE 
ET NUTRITIONNELLE 
2.1.1The main sectorial programmes regarding food security 
 
The concerned Ministries are Agriculture and health. However others ministries like Trade, 
Finances, Plan and Socials affairs conducts programmes affecting food security in the 
country 
 
 Ministry of Agriculture, Naturals resources and Rural devlopment  
 
For this  MInistry the three fondamentals missions are  
 
 - to contribute to the food secrity of the country 
 - to generate international currency in orther to reduce the economic deficit s 
 - to produce goods for agribusiness . 
 
 The strategy used has three components : 
 
 - good utilisation of the water 
 - mesures economic and social in orther to empower the productivity of the 
work and the land ( access to fertilyser, rural credit, agrarian reform 
 - promotion of agro-industry 
 - organisation of the markets  
 - help for agricultural research  
 - restructuration and decentralisation of the Ministry of Agriculture  
 
 According Food Aid, the Ministry recommand the transition of the classical aid to 
an aid who can help the food security where NGO and humanitarian organisations can 
buy local produtcs  
 
 Ministry of Health  
 
  
 - programme of community sanitation and drinking water  
 - fight of déshydratation diarrhéique 
 - promotion of breathfeeding 
 - sanitarian and nutritionnal education  
 - nutritionnal surveillance  
 - devloppement of reproductiv health services (planning familial, 
accompagnement des grossesses et des naissances) 
 - national programm of immunisation (vaccinations) 
 - fight of respiratory diseases of the children 
 - fight of tuberculosis 
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 - fight of malaria 
 
  
2.2- Actual situation  
 
The Ministry of Agriculture works according six axes of intervention: 
 
2.2.1.  Les six axes stratégiques d'intervention 
 
a) use of the water and protection of the areas  
 
b) enhance the productiv sector (credit for the farmers 
 
 c) agrarian reform   
 
d) Enhance  of Research-training-devloppment 
 
e) support the trade of agricultural products    
f) support the structuration of rural area  
 
- The Ministry of Health continue to execute the programm.e 
-  
However it’s important to relate that many NGO’s like Cooperating sponsors of USAID 
( CARE CRS, WORLD VISON and SAVE THE CHILDREN), Ministry of Health, and 
others realise nutritionnal surveillance programms in all tha country. 
  
 
- CNSA publish every month, and every three months informations on availability 
and access of food in different areas of the country. Informations used by 





2.3 Status of the body responsible of the food and nutrition 
security  
 
The National Coordination of Food Security ( CNSA) was created in 1996. 
 It’s a body of three levels:  
 
-  Décisionnal : Interministerial councl of Food Security ( CISA). 5 Ministers : 
Agriculture, Health, Plan, Finances, Trade and Industry 
. 
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-  Technical  : A Technical office. 
 
- Advice : represantants of NGO’S, CIVIL SOCIETY, unions of producers, 
U.E, USAID, FAO….  
 
 
Mission of the CNSA   
 
The CNSA HAS 2 ESSANTIALS MISSIONS 
- Acting like an Observatoire of food and nutrition security. Providing information 




Concertation/ participation of all parteners ( government, Civil society, Ngo…). 
At  the begining of the year 2004, CNSA has local representativs in accordance 
with the Ministry of Agriculture. Those local reresentativs srengten the data 
collection system and act as office of concertation of the local organisation and 
realise the follow of the food security situation in each region of the country.  
. 
Les Réalisations de la CNSA 
 
Les actions réalisées par la CNSA, de sa création à nos jours,  peuvent être techniquement 
regroupées en  trois grandes catégories :  
1) The National Plan of Food and nutrition Security 
2) Works on the best utisation of food aid in Haiti 
3) Elaboration of the School feeding programm 
4) Analyses diagnostic de la situation de Sécurité Alimentaire 
5) Production of tools like : zonage agro-ecological, typology of markets 
6) Collect of datas ( food aid, market prices, rainfall, agricultural production, ….) 
7) CNSA edit and publish on his website and print format a bulletin and a flash/info, acting like 
an early warning system for the country. 
8) Elaboration of an economic’s map of the country with FEWS-NET   
- Every two years CNSA publih an annual bilan of food security for the country 
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- Creating and helping concertation groups around all the country in orther 
vto facilitate concertation and research of harmonisation among 
interventions in the sector of food security 
 
- The constraints  
 
 
- Difficulties to collect information,  
 
- Difficulties of interpretation because there is no indicators for analysing data ( no 
base line in the sector) .   
 
- Mecanism of distribution of the information is not strong 
 




3.-PROGRAMMES and INFORMATION and COMMUNICATION  
tools 
3.1.- Local or regional databases  
En Haïti, only CNSA manage a complete data base on food security. Datas on 
markets prices, rainfall, import and export, food aid, agriculture macroeconomics 
indicators….are collected usually and used by all Institutions ( NGO, public 
sector, private stakeholders, universities 
. 
- Others Institutions such as the Cooperating Sponsors of USAID have a local 
database depand of their geographical localisation  There are :  CARE in the 
nothwest, CRS in the South, World Vision in the Plateau Central , SAVE THE 
CHILDREN In the Artibonite  Those databases manage rainfall data, market 
prices, nutritionnal, and the agricultural situation.  
 
- The UTSIG,  an office of the Ministry of Plan, produce and manage  datas on 
GIS  
 
- The LARHEDO, collecte and manage data on economic exchanges between 
Haiti y Domonican Republic 
- The HAP ( Hillside Agricultural Project) has a big database on market prices. 
He publish those informations to every one every week 
3.2.- publications  
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- The IHSI ( Haitian Istitute of Statiscal and Computering) publish every month a 
bulletin on market prices and economic indicators. 
- The Cooperating Sponsors of USAID EDIT AND PUblish each other, every 
month, a bulletin of Early Warning System. 
. 
- The LARHEDO, publish a bulletin on the haitian/Dominican economic 
exchanges, every trimester 
. 
- The CNSA’productions : 
1. a monthly flash on food security situation 
2. a trimestrial bulletin ( more analytic than the flas) 
3. an bisannual Bilan on the situation of food security in the country for the 
past two years. 
 
3.4 Les E-Groups 
Some Institutions exchange information by internet. And their have an electronic 
list of contacts in orther to send and exchange informations 
However many Institutions have their own nwebsite.To have informations on food 
security you have to consult the  www.cnsahaiti.com.   
 
 
3.5 projects in the pipeline  
We hope for the month of april :bulletins of different observatories on food 
security financed by the European Union ; 
1. . monthly bulletin of PFNSA on the situation of vulnerable groups in the 
country 
2. Monthly bulletin of the GREF on the lnad tenure and risk of terrian 
conflicts mensuel de la Plateforme Nationale de la Sécurité Alimentaire 
(PFNSA),  
 
IV.- STATUS OF THE FOOD AND NUTRITIONNAL SECURITY 
PLAN 
 
4.1 Dévlopement and  implémentation 
 
The Plan was elaborated in june. 1996 by CNSA with the collaboration of all 
ministries , NGO, civil siciety   
 
The Plan has six strategical axes : 
 
.  Stabilisation and takeoff of the Economy 
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  Orientation and coordination of sectorial politics of food security  
 
-  mecanism of articulation multisectorial . 
-  Global system of information  
 
  takeoff and diversification of agricultural production.  
 
 - Land reform 
-  Management of the water 
 - rural credit  
 - avalibility and accessibility of agricultural inputs 
- reform of the system of the agricultural products are trade  
- Push to Research-Training 
- Protection of the environment 
 
  Enhance of the management capacity of food crisis  
 
  Ameliorate the globale use of food  
- Conserve of nutritionnal quality  and inocuity of the foods 
-  Reduce the risks of alteration and contamination of foods products 
- Enhance amelioration of the nutritionnal quality of the foods 
- Minimise factors that affect biological efficacity of the foods 
- Promotion of breastfeeding 
- Nutritionnal education  
- Control of the nativities  
- Nutritionnal surveillance    
- Take care of vulnerable groups in the country 
 
Until this day the Plan is not official and doesn’t receive the approbation of the 
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4.2 The major constraints  
- The tumultuous situation of the country since years 90. 
- Differents changes in the government break the posibility to fine  an agrement 
on the Plan  
- Many urgent situation after crisis ( hurricanes, floods, drought…) 
However some ministries like Agriculture and Health execute some aspects of 
the Plan 
 
4.3 Updating the Plan of Food and nutrition Security  
 
A.Concerted review   
 
B. Approval by decentralized level ( all departements) and 
concertation at central level ( Port au prince) for national acceptance 
 


















CNSA needs supports from CARDI and CTA in order to help him to 
- manage the database.  
- Realise the updating of the Plan 
- Find trainig for the technical team 
- Manage the system of information  
- Integrate the Institution in the structures of the Caraibean in order to chare 
information and capacity 
 
( Un plaisir de vous aider Madame Bocage) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
